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辻 井  博  
HiroshiTSUJII：The Policy Factorfbrthe PhilipplneS，Food Crisis－ACriticism ofthe  
Market Fundamentalism－  
The Philippines hasfaced severe rice shortage since the mid1980，s after the country had  
reached rice self－Sufficiency duringlate70，s and themid80’s．In1995the Philippines experienced  
very severe rice crisis・Then the massmedia reported that the reasonsfor the crisiswere crop  
failure caused by droughtandlocustattack and rice concealment by merchants・But basedon  
mypaststudiesofriceandfoodpolicyofthecountryIhypothesizedthatthereasonwasnotsuch  
short run factors but along run policy characteristic of the country・   
Since1987the Aquino government has transformed the country’srice andfood policyfromfood  
security oriented one to theone forliberalization based on theidea of benefitsoffree trade or  
structuraladjustment thathad been enforced by policy makers and neoclassicaleconomists・The  
Ramaos government hasfo1lowed the same pOlicy and hasliberalized domesticriee andfood policy  
andinternationaltrade of rice and food during the90’s．This paper hasfound that this policy  
transformation was the basic cause of the rice shortage．This transformation had made the real  
priceofpaddy atthefarm gate continue todeclinefromaround4・5peso／kgin1975to2・5in  
1995．Thislead tothe stagnation ofrice yield and rice production after1980・Stagnationin the  
improvementofrice technology haspersistedafteraround1980causedbythestagnationin the  
rice researchexpenditures thatis partly a resultofthe policy transformation mentionedjust above・   
Soildegradationissaidtobe causedbytheincreasein thefrequencyofrice cultivationperyear  
in the Philippines．Stagnationinirrigationinvestment hasbeen continuing・   
On the demand side，pOpulation explosion andincome growth have contributed tofastincrease  
in the demand for rice．   
Allofthese supply and demandfactorshave resultedin the rice shortagein the Philippines，  
butIthink especial1y the transformation ofrice andfood policy has hadthe strongestimpact・This  
transformationis the application oftheidea ofbenefitsoffree trade thatis taughtin neoclassical  
economicslectures assumingliberalization willresultin the Paretooptimum where consumers’  
welfare and producers，profitare maximized．Butthisideaisinherently wrongin an Asian  
developingcountrysuch asthePhilipplneSWhere the huge rice eatingpoorexistandtheysuffer  
whenliberalization causes severe rice shortage．The rice and food policy of the Philippines must  
be redirected towardfood security assurance with fair and appropriate governmentintervention  
to rice market．  
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かなり急速に増加した。   
全就業人口に占める農業就業人口の比率も、61年の61％、70年の55％、80年の52％、  




































表1 コメとトウモロコシの国内費消構造  
コ メ   トゥモロコシ   
食糧   91   20   
種 子   3   
飼料／ロス   6   79   
合 計   100   100  
注：データ出所はフィリピン農業省。  
2）コメ・トウモロコシの需給の展開   
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年次  
一計・・白米生産量 ベト籾単収  
命純輸入量 ・欄トrealfarmprlCe  
r由一収穫面積  of paddy 統計ソース：フィリピン政府  
ていると考えられる。そして同乗が示すように、収積面積の大幅な変動はフィリピン国  
内での短期的コメの過不足／純輸出入を引き起こしてきた重要な要因の一つである。   
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表3 フィリピンのとうもろこし需給  
集獲   
年次   面積  供給．量  
（千t）   
1951  953．2  603．3  0．63  603．3   0  60 22．12  27．28   
1955  1388．4  770．5  0．55  770．5  0   71  24．72  31．17   
1960  1845．5  1164．5  0．63  1164．5  0  1165  28．40  41．00   
1965  1922．8  1313．2  0．68  1313．2  2 2  2  15  32．64  40．31   
1970  2149．6  2008．2  0．93  2008．2  2（）09  37．50  53．58   
1971  2427．8  2011．8  0．  2011．8  55  55  2067  38．66  53．47   
1972  2454．3  2024．2  0．82  2024．2  160 160  2184  39．76  54．93   
1973  2350．6  1842．8  0．78  1842．8  80  80  1923  40．86  47．06   
0．014  
1975  3009．9  2513．8  0．84  2513．8  121 121  2635  42．59  61．87   
1976  3193．2  2717．3  0．85  2717．3  96  96  2813  44．05  ．86   
1977  3242．5  2774．7  0．86  2774．7  148 148  2923  45．08  64．83   
1978  3158．1  2796  0．89  2796  105 105  2901  46．11  62．91   
0．003  35  3125  47．19  66．23   
1980  3201  3122．7  0．98  3122．7  0．002  250  250  337云  48．70  69．25   
1981  3238．6  3109．6  0．96  3109． 
1982  3360．7  3290．1  0．98  3290．1  0．018  341  341  3631  50．87  71．38   
1983  3157．3  3125．8  0．99  3125．8  0．035  528  528  3654‘  51．99  70．27   
1984  3270．2  3346．2  1．02  3346．2  0．116  182  182  3528  53．14  66．39   
1985  3314．5  3438．7  1．04  3438．7  0．277  251  251  3689  54．31  67．93   
1986  3544．7  3922  1．11  3922  0．014  6   6 8 55．51 70．75   
1987  3682．6  4278．1  1．16  4278．1  0．b25  50   50  4328  56．81  76．18   
1988  3745．1  4428  1．18  4428  0．076  25   25  4453  58．14  76．59   
1989＿  3689．2  4522．2  1．23  4522．2  0．081  172  172  4694  57．50  81．64   
1990  3819．6  4853．9  1．27  4853．9  0．091  由4  354  5208  60．89  85．53   
1991  3598．5  4655   1．29  4655  19．966   0  －20 4635  62．31  74．39   
1992  333．14  4618．9  1．39  4618．9  0．041   0   －0  4619  63．77  72二43   
1993  3149．3  4798  1．52  4798  0．018  0   －0   65 26  73．52   
1994  3006  4519  1．50  4519  0．045  0   －0  45  66 79  67．66  
1995  2693  4129  1．53  4129  0．066  207  207  4336  68．35  63．43  
1996  421  421＊  4572  69．95  65．36   
1997   
注）＊6月までの量  






率は94年の19％から96年の14％へ最近急速に低下している。   
大家畜の生産額は94年から96年にかけて年率5．01％と6．68％、家禽は4．78％と10．98％  
とかなりの速度で増加しており、それを受けて表4が示すようにトウモロコシの飼料用  
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表4 トウモロコシの国内需給構造の最  










1996  1995  1994   
期首在庫  190  217  208  
供給  
在庫変化  30   27   －9   
生産   4159  4128  4520   
輸入   1030  851  643   
トウモロコシ  421  207   0   
代替品   609  644  643   
需要   5219  5006  5154   
食糧   733  734  958   
種子   55   54   60   
飼料・その他   4431  4218  4136   
食糧の比率（％）  14   15   19   
飼料の比率（％）  85   84   80   
期末在庫   160  190  217   
3．食糧需給の政策要因  



















イ コメ危機の原因  
コメ危機の実態と当時のマスコミの原因説明は以上のようであった。しかしこれらは  
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真ではない。長期的には上で述べた、コメ自給達成後コメ単収の90年代での停滞に対す  
る人口爆発と所得増加によるコメ需要の増加を背景にした、80年代後半からのコメ不足・  
輸入国への転落が要因として働いている。   
政策要因を考察してみよう。表2によれば、95年の籾生産量は94年と比べ微増してお  
り、当時言われていた干ばつや蛙害の影響は年データには認められない。年合計の籾生  






























表5 4半期別等のコメ生産－1994年－96年  
単位：生産（千t）、収穫面積（千ha）、単収（t／ha）  
1996＊   1995   1994   
変 化 率（％）  
項 目  
96／95  95／94   
生産  
1月r12月  11，284  10，541  10，538   7」05  ．03  
1月－6月  4，951  4，317  4，378  14．69  （1．39）   
1月－3月  2，524  2，272  2，288  11．09  （0．70）   
4月－6月  2，427  2，045    2，090  18．68  （2．15）   
7月一12月  6，333  6，224  6，160   1．75   1．04  
7月－9月  2，117  1，786  1，877  1畠．53  （4．85）   
10月T12月  4，216  4，438  4，283  （5．00）  3．62   
収穫面積  
1月－12月  3，951  3，75串  3，651   5．14   2．93   
1月－6月  1，666  ‘1i501  1，483  10．99 1．21   
1月－3月   913   856   851   6．66   0．59   
4月－6月   753   645   632  16．74   2．06  
7月－12月  2，285  2，257  2，168   1．24   4．11  
7月－9月   768   637   674  20．57  （5．49）   
10月－12月  1，517   1，620  1，494  （6．36）  8．43   
収  
1月－12月  2．86   2．80   2．89   2．14  （3．11）   
1月－6月  2．97   2．88   2．95   3．13  （2．37）   
1月一3月  2．76   2．6ち   2．69   4．15  （1．49）   
4月－6月  3．22   3．17   3．31   1．58  （4．2き）   
7月－12月  2．77   2．76   2．84   0．36  （2．82ト   
7月－9月  2・75   2．80   2．78  （1．79）  0．72   
10月－12月  2．78  2．74   2．87   1．46  （4．53）   
＊1997年1月1日推定、（）は減少。  
出所：BAS。  
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表6 フィリピンおよびマニラ首都圏の米価格の月別代表価格、1994－1996  
月   1994   1995   1996  
フィリピン  
農家庭先   10  
庭先   
1月  5．70  5．81  8．78  
2月  5．88  5．91  9．05  
3月  5．68  6．33  8．84  
4月  5．85  6．82  9．03  
5月  5．90  7．06  9．02  
6月  6．11  7．46  8．78  
7月  6．34  ・60  9．13  
8月  6．39  8．35  8．18   
9月  6．02  8．16 6．99  
10月  5．60   7．95  7．02   5123456789101112月 l」】llllllll   
11月  与．68  7．66  6．98  一●－1994 ・・×・・1995  一－1996  




1月  12．70  13．54  18．92  
20  2月   12．93 13．52   19．51  
19  3月   12．86   13．72  19．45  
18  
ゝ．   
4月   12．90   13．85   19」40  
5月   12．90   14．64   19．11   u17   
6月   19．33   出16  13．00   15．28  ．．．よ   
7月   13．65   15．95   19．42   ≧15  よ・・・・よ■   
8月  13．99  19．69  19．21  
9月  13．98  20．66  18．86   壬芸k・・東・・・・沖・・・舛●－●■   
10月  13．73  19．99  18．32  
11月  13．40  18．73  18．13   12123456789101112月  l】llll】llll   
12月  13．46   18．04   18．14   ＋1994 ＝X＝1995  一■－1996  
士  
1月   11．60   12．35   17．50   19  
卸売  
2月  11．70  12．40  18．01  18  
3月  11．61  12．58  18．00  
4月  11．65  12．76  17．87 17  
5月  16  11．78  13．67  17．7  
6月  11．94  14．17  17．84  
7月  12．50  14．91  17．95  
8月  12．99  18．02  17．79  13 ×＝‥附・・・X・－・・双 
9月  12．91  18．65   17．17  
10月  12．48  17．98  16．42  
11月  11．95  16．93  16．07   
16．47  16．20  
1112345・6789101112月  l111111111】   
12月   12．23  ＋1994  ‥沖・1995  －●－1996   
マニラ首都圏  
卸売  22  
卸売   
1月  13．11  12．52  18．63  21  
2月  12．61  12．49  19．09  
3月  11．73  13．74  19．00   
4月  11．82  13．48  19．10  
5月  12．14  14．79  18．52  
6月  12．58  15．55  18．37  
7月  18．58  14．23  15．79  
8月  14．57  19．32  19．01  
9月  14．06  21．06  17．76  
10月  13．62  19．85  16．05  
11月  12．52  16．52  16．39  
12月  12．23  17．01  15．7P  
†1994 …×…1995 －－1996  
小売  小売  
1月  14．03  14．78  20．46  
2月  14．19  14．80  19．45  ノ彗  
3月  14．20  14．70  20．53  
4月  14．84  20．72  14．29  
5月  15．70  21．05  
●●熟・「・・火   
14．36  遥至壷 ● 
6月  1432  1591  2109  
云  
7月  14．86  16．20  21．12  肘．．．×．・・・武  
8月  14．75  20．14  21．14  ‾‥‥   
9月  14．79  21．97  21．21   王墓こ：ヱ芋・誓●■●● ‾   
10月  14．85  23．54  20．98  
11月  14．80  19．40  21．29   13123456789101112月  1111111111l   
12月   14．79   19．10   21．86   ＋1994 ‥沖■1995  →■－1996   
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表7 フィリピンの主体別各月末米在庫、1994－1996  （単位：千t）  
月   1994   1995   1996  
計  
1月  
2月   2．0   
3月  1，090．9  1，120．4  1，195．0   
4月  1，358．6  1，253．1  1，490．5   
5月  
6月  
7月  941．9  
987．4  704．6  8月  
1．8          頂1・6              」X  
9月  889．3  525．5  
0．6  X・・  
10月   810．2   
●冥   
11月  1，509．3  1，360．4  1，710．2   
12月  
0・4123456789101112月  ll」】】l】l】ll  
＋1994 ・・×‥1995  ◆1996   
家庭   
1月  894．6  
2月  629．9   803．9 862．5   
1．3  
3月   608．9   700．3   745．7   
4月  829．6  801．3  928．8  
5月  823．2  837．2  973．5  
6月  742．8  673．3  788．1   
7月  730．3  537．5  714．5  
8月 532．2  437．3  545．9  
9月  499．6  354．5  501．4  1．2          1．1  
10月  706．2  
0・4 x・・：・夏 
610．6  746．8  
11月      1，114i7      1，014．4  933．9 
．．．．．，． 1234567891011ほ月   
12月  ＋1994 ・・×‥1995  一■－1996   
商業   
1．月   418．4   416．2   325．0   550   
2月   405．4   390．7   306．0   
3月   371．3   373．5   272．2   
4月   424．2   411．5   288．3   
5月 482．1   447．6   379．7   
6月  513．9  494．2  393．8  
7月  431．1  375．7 362．4  500          450     ズ・ノ、          膏400・・． ・■●●   
8月  368．8  241．9  330．0   ）2   
9月   317．1   126．8   312．7   150  メ   
10月  320．7  171．8  350．0  ★「 
11月  427．1  285．0 427．9   ．．一，．．．．．． 100123456789101112月   
12月  438．8   330．7   421．0   ＋1994 ・・×・■1995  －●－1996  
NFA  
1月  128．2   54．0   76．   
2月  118．5  50．5  139．1  
3月  110．7  46．6  177．1   （   
4月  104．8  40．3  273．4  
5月  102．4  3．5  431．1  
6月  98．5  33．9  548．4   
7月  95・．8   28．7   525．2   
8月  86．4  25．4  404．0  
9月  72．6  44．2  305．1  
10月  49．0  27．8  251．2  
11月  48．5  61．0  288．4  
12月   54」1   68．81   297．5   
＋1994 …×・・1995  －－1996  
出所：BAS。  
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ら95年にかけてのフィリピンのコメ危機発生の理由である。   
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2）農業政策構造：コメ・トウモロコシを中′むに   







haに止まった。   
マルコス体制下の輸出農産物を中心に農産物市場への政府の過剰介入の修正として、  
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占める比率は期間平均で45％と高く、これは農業部門の相対的低所得化を示している。   
アキノ政権は新憲法に農地改革条項を盛り込み、88年に総合農地改革法を成立させ、  
総合農地改革計画（Comprehensive Agrarian Reform Program：CARP）が実施され  
た。コメとトウモロコシ以外の農地も対象にし、地主の土地所有の上限を5haとし、  
農地改革の受益者は年利6％、30年賦で農地の所有権を獲得できることになった。アキ  
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イ 国家食糧公社：NationalFood Authority   




あった。この機関はNationalFood Authority（NFA）に1981年1月14日の大統領令  
第1770号により転換した。この機関（NFA）の目的は、食糧の安全保障の確保と生産  
者・消費者米価や食程価格の安定で、管理範囲を穀物以外の生鮮品と加工品も含む食糧  
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た。   
NFAの現在の目的は以下の通りである（4）。  
A 食糧の安全保障の確保  
① 非常事態発生地域へのコメと穀物の迅速な供給と価格の安定。  
B コメと穀物の価格安定化  
① 穀物農家庭先価格の投資合理的水準維持。  

















る。   
トウモロコシの場合95年にこの農家庭先支  





注）14％の乾燥状態で95％の純籾率の籾価格。   
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じて籾や精米に対してこの程度の少ない介入しかしていないのである。   
適正消費者価格の維持のためには、最近では穀物価格の上昇を阻止するためNFAが  
小売店へ低価格で供給を行っている。この価格はコメに関しては表10の通りであり、コ  
メ危機の95年とその直後の96年には市場価格と比べ26～38％程度割安となっている。た   
表9 NFAの籾購入量の籾生産量／農家販売量、精米供給量の精米消費量に対する比率  
（単位：t、％）  
NFA精米供給量（5）  
暦年  NFA籾購入量  籾生産量   対籾生産量  対籾販売量（5）       比率（％）  比率（％）   の対消費量比率   
1980   na   na   11．4   6．3   
1984   na   na  6   9．8   
1985   na   na  7   7．1   
1986   na   na  6．9   2．2   
1987   na   na  10．2   8．7   
1988   na   na  4．4   7．3   
1989   na   na  4．2   8． 
1990   na   na  18．9   11．3   
1991   555119   9673000  5．7  9．1   2．9   
1992   419627   9129000   4．6   8．9   9．3   
1993   155098   9434000   1」6   na   na   
1994   60735   10538000   0．6   na   na   
1995   7796   10541000   0．1   na   na   
1996   117088   11284000   1．0   na   na   
均億  2．3   7．6   7．3   
データ・ソース：NFAと農業省。  
1）Bureau of AgriculturalStatistics，Department of Agriculture，AgriculturalIndicators System，  
Quezon City，p．183，January1996．   
表10 NFAの上限小売米価およびNFA低米価と市場小売米価との関係  
peso／kg   80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91／93  95  96   
NFA  9．5  
価格   
5b   
9．5ad  
8．4bd   
市場小売価格a   2．35  2．35  2．85  3．0  3．9  6．71  6．81  6．27  7．16  7．3  9．19  10．53  16．47  18．9   
注 a：高度精米、b：普通精米、C：マニラ大都市圏、d：マニラ大都市圏外。  
データ・ソース：BAS、NFA、NEDA。  
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果たしていなかった。   
NFAは以上の業務に関連して、14の地域事務所と58の県事務所を持ち、126万トン分  
の貯蔵施設などの流通施設を持って流通機能を果たし、市場情報を収集・発信するとと  
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辻井 博：フィリピン食糧危機の政策要因   
表11HYV／MVの拡散－アジア主要発展途上諸国のHYV／MVの稲作総面積に占める比率  
（％）  
N／N＋1  タイ  ミヤン  フィリ  インド  インド  バングラ  スリラ  ネパ   ヽ・■○ ヽ 7嶋 ン′ ユ  ン カ  ール   韓国1）  中国2）  
1965  
1966  3  2  
1967  21  5  2  
1968   3  41   7   2   4   
1969  3   44  6  3   5   4   
1970  4   50   10   15   5   10   6   
1971  4   56   13   20   7   17   7   
1972   4   4   53   18   22   39   15   9   
1973   5   5   63   27   26   16   48   17   7   
1974   6   6   61   33   30   15   42   18   15   
1975   7   8   64   34   32   15   45   17   23   
1976   9   69   35   35   14   53   18   45   
1977   10   71   40   40   15   57   23   55   6  
1978   12   16   75   43   42   18   58   25   76   12   
1979   9   27   76   45   41   20   67   25   61  15   
1980 12   41   74   50   45   21   71   26   50   14   
1981   13   48   81   55   48   女2   88   34   27   15   
1982  52   85   62   49   25   89   36   33   17   
1983  53   84   64   53   25  36   34   20   
1984  52   87   72   55   27  30   25   
1985  48   87  58   28  28   25   
1986  49   89  58  30  22   28   
1987  86  57  
1988  87  61  
1989  88  62  
1990  89  66  
1991  91  66  
1992  94  68  
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嫌われている。バイテクは未だ単収を農家圃場で大幅に伸ばす技術を開発しておらず、  























フィリピンの水田推計  単位：1，000ha  
1994年   1995年   1？96   
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辻井 博：フィリピン食程危機の政策要因   
表12 フィリピンの土地利用および潅漑面積の変化  
総面積  土 地  農用地  耕作地  
・永年   耕種地   面積   
作物地  耕作地  
（1000ha）  （1000ha）  （1000ha）   （1000ha）  （1000ha）  （1000ha）  （1000ha）  （1000ha）  （1000ha）  （1000ha）   （％）   
61  30000  29826  7048  6236  4440  1796  812  17150  5628  690  15．54   
1．449  62  30000  29826  7152  6340  4460  1880  812  17100  5574  7PO  15．7   
63  30000  29826  7262  6450  4480  1970  812  17050  5514  710  15．85  1．429   
64  30000  29826  7362  6550  4500  2050  812  17000  5464  720  16  1．408   
65  30000  29826  7472  6660  4520  2140  812  16950  5404  730  16．15  1．389   
66  30000  29826  7600  6770  4540  2230  830  16900  5326  740  16．3  1．37   
67  30000  29826  7718  6873  4560  2313  845  16800  5308  760  16．67  2．703   
68  30000  29826  7738  6887  4580  2307  851  16662  5426  780  17．03  2．632   
69  30000  29826  7808  6955  4600  2355  853  16085  5933  －800  17．39  2．564   
70  30000  29826  7792  6952  4620  2332  840  15899  6135  826  17．88  3．25   
71  30000  29826  8011  7176  4644  2532  835  15875  5940  864  18．6  4．6   
72  30000  29826  8165  7335  4700  2635  830  15671  5990  910  19．36  5．324   
73  30000  2由23   8297  7451  4770  2681  846  13893  7633  950  19．92  4．396   
74  30000  29819  8420  7558  4830  2728  862  13690  7709  990  20．5  4．211   
75  30000  29817  8与06  7664  4890  2774  842  13476  7835  1040  21．27  5，051   
76  30000  29817  8844  7870  4950  2920  974  13270  7703  1070  21．62  2．885   
77  30000  29817  9080  8090  5020  3070  990  13068  7669  1110  22．11  3．738   
78  30000  29817  9290  8300  5080  3220  990  12864  7663  1124  22．13  1．261   
79  30000  29817  9504  8510  5140  3370  994  12661  7652  1167  22．7  3．826   
80  30000  29817  9714  8717  5204  3513  997  12457  7646  1219  23．42  4．456   
81  30000  29817  9850  8800  5250  3550  1050  12253  7714  1269  24．17  4．102   
82  30000  29817  9930  8830  5280  3550  1100  11963  7924  1335  25．28  5．201   
83  30000  29817  10000  8880  5300  3580  1120  11760  8057  1386  26．15  3．82   
84  30000  29817  10060  二8920  5320  3600  1140  11556  8201  1408  26．47  1」587   
85  30000  29817  10110  8950  5350  3600  1160  13600  6107  1440  26．92  2．273   
86  30000  29817  1070  8990  5370  3620  1180  13600  6047  1460  27．19  1．389   
87  30000  29817  10220  9020  5400  3620  1200  13600  5997  1490  27．59  2．055   
88  30000  29817  10280  9060  、5430  3630  1220  13600  5937  1510  27．81  1．342   
89  30000  29817  10320  9080  5450  、3630   1240  13600  5897  1540  28．26  I・987  
90  30000  29817  10390  、9130  54釦  3650  1260  1364（）  5758  1560  28」47  1．299   
91  30000  29817  10420  9150  ‘5500  ．3650   1270  13600  5797  1580  2由．73  1．282   
92  30000  29817  10470  9190  5520  3670  1280  13600  5747  1580  28．62  0   
93  30000  29817  10470  9190  50  3670  12畠0  13600  5747  1580  28．62  0   
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農地転用   17073ha   
ExemptlOn   28118ha   
合 計   45196hA   
資料出所：DAR。  
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辻井 博：フィリピン食糧危機の政策要因  
にあきらめている。   
7．フィリピンのコメ需給の将来  
以上の考察を基礎に、フィリピンでの2020年のコメの需給を予測してみよう。前提条  






％   kg   
1997 － 2000   2．13   115   
2001－ 2005   1・94   120   
2006 － 2010   1．8   120   
2011－ 2015   1．7   115   
2016 － 2020   1．6   115   
である。これら前捷条件の下、2020年までのフィリピンでのコメ需給の予測が図3であ  
る0予測は2020年までフィリピンは恒常的コメ不足に見舞われ、毎年平均で70～150万卜   







Datasource：FAO  databyinternat＆USDAdata．  
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主食の自トウモロコシの自給を、以前からそして新しいGintong Ani政策でも目標とし  
ているが、この達成も困難で、2020年にわたって飼料用トウモロコシの需要は爆発的に  




97 98 99′1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 20 21  
Future Years  
Note：Tsujii’sProjection  
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辻井 博：フィリピン食糧危機の政策要因   
増大し、国内生産は減少するであろうから、膨大な輸入が必要になるであろう。このよ  
うに、筆者の分析によれば、コメとトウモロコシの将来の大量の不足が、Gintong Ani  
政策が実施されたとしても、予測される。これは新政策の基本目標である食糧安全保障  
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－93－   
